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PREFACE
During the period of the French Revolution, 
a large number of the French nobility immigrated to 
Louisiana* This educated class of people continued 
to speak the best French, and it is still spoken in 
Louisiana to-day, with slight variations* The varia­
tions consist in differences in pronunciation of cer­
tain vowel sounds and a modified range of intonation*
The Louisiana French makes no distinction between the 
vowel sounds ca> and (5) and the sounds (a) 
and c a).
Following the expulsion of the Acadians from 
Hova Scoxla, a large number migrated to Louisiana* They 
soon assumed the name of "Cajun,” and until to-day 
their descendants are seldom, if ever, referred to as 
Acadlans* The "Cajuns" brought down from Canada a cer­
tain French dialect, a dialect which later was enriched 
with English, Spanish, and Indian terms* The "Cajun” 
dialect is spoken to-day in only a few small isolated 
communities*
There is still another dialect found in some sec­
tions of Louisiana* This dialect sprang forth among
the negro slaves* They had to learn French, a© they 
followed the line of least resistance and, therefore, 
the most difficult vowel sounds were slighted# The 
dialect was spoken with great rapidity, and asslmlla- 
tlon took place immediately# Many of the monosyllable 
words were omitted altogether# Contraction of words 
was carried unmercifully# From this assimilation and 
cancellation of French words developed the so-called 
"Creole” dialect or "La langue creole*”
In Louisiana to-day, one may come in contact 
with three classes of French: Louisiana French, the
"Cajun" dialect, and the "Creole" dialect* Then 
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INTRODUCTION
The material for this thesis vras obtained from 
the natives of "La C©te Fran^aise" or French Settlement.
The territory was limited entirely to that one community 
of Livingston Parish. The task of collecting the material, 
while very interesting, required the exercise of unfaltering 
endurance and perseverance. Though being thoroughly 
familiar with the writer, the natives at first refused to 
relate the tales for fear that the writer might cash in a 
small sum of money. Their second reason for being 
reluctant in giving stories was their idea that the stories 
were too simple and without any Intrinsic value* Still of 
the twenty natives interviewed, over half contributed to 
the cause.
In the preparation of this theBis every effort has 
been made to reproduce the talet; exactly as they were 
related by the natives. In order to achieve the highest 
degree of accuracy in the rendition of the various sounds 
found In the dialect, it was necessary to make extensive 
observations and frequent consultations with exoerts In
the science of phonetics. Duo to the .English and Indian 
Influences there were sounds unknown to the French 
phoneticians, so new symbols were created to represent 
these peculiarities typical of the dialect. These 
peculiarities or distinctive marks were extremely 
difficult to Interpret in the phonetic transcription, and 
more so in the orthographic reproduction. Except in some 
cases when such peculiarities occur, or where the 
pronounciation is very distantly removed from the 
original French, the spoiling of the words is as nearly 
like the standard French as it was possible to make it.
In some instances that was impossible. For instance tu 
(French) becomes <t/y> in the dialect. The spelling tchu 
was given that particular word, which is not satisfactory. 
All "Ca^un" French words containing tTuTT preceded by "t" 
becomes tchu ct fy> ; all words containing "u!T or "I” 
preceded by Mdn becomes ju ed.̂ y) . Examples of the 
outstanding peculiarities are : du becomes ju; dieux, 
jieux; diable, jsbe; tu, tchu; tuer, tchuer, etc. A more 
important change takes place when "d" or "t" is followed 
by wi"; wd" followed by "i" assumes the sound "del"; ti 
becomes "tei". The symbols upei to reproaont these two 
distinctive sounds are : < for "dsi" and ( for "tri11 •
ill
"Psi* ts pronounced like the voiced Italian (a). "Tsl" 
la pronounced like the unvoiced Italian (&). The laet 
important sound of the dlaleot le the nasalised ”1*”
In the word "ligne," we have the eound of the nasalized
*1#" The dialeetie word for "ligne* le lingua atg,.
The following are minor peculiarities of the 
"Cajun” dlalectt
1# *y* followed by "r* hae become <0>*
8* By aaslmilation the final <e> and <s> have
become ce> when preceded by "a* or "a*,#
5« The final "r" with rare except lone le omitted*
4* The naael vowel <a> hae dleappeared; ca> 
le expreeeed by < 3> .
S« The dietlnotion between "a” and ca> le not eo 
marked ae In standard French, these two vowels usually 
being leveled to something between the two approaching ca>.
6, co> is expressed by "o* except when followed 
by "m? or "n*f then it becomes C0).
The consonant sounds In the “Cajun" dialect do not 
differ from the French consonants, except that the artic­
ulation Is less definite*
Xv
In the transcription the following symbols are
used:
i. as in si as in beau
as in de u. as in poule
e* as in fair© S 9 as in vin
as in patte **0 t as in bon
as in pfite a » as in le
o • as in port© 0 • as in peu
y. as in lu j t as in lier
Z. as in dsit s as in tsit
ne# as in neuf oe % as in un
V, as in vivre t. as in ton
W. as in wagon 8 8 in car
g. as in garder /. as in chez
&B In treize 3 * as in do 3a
All these above equivalents are as pronounced In
Louie if net French.
It will be observed that in presenting the text* 
the system of giving orthographic French followed by an 
exact transcription was used* A complete glossary has 
been worked out in order to facilitate the Interpretation 
of the orthographic French#
This thesis is the actual presentation of the 
"Cajun" dialect as it is now spoken in"La CGte Eran^aise"* 
There is no standard grammatical construction for it*
The object of* the thesis is to present a model 
of the spoken "Cajon'' dialect while it is extant. The 
influence of English is gradually becoming stronger# and
it seems as though the dialect will become extinct in 
the next hundred years*
1
LBS CHACHSURS AU PLAT 
le J*aJ*oer o pi a
Su le Psimanehe de Ramore trois Jeunes bougues a te
sy 1 zimoj* da ramor trwa p;nen bug a te
a la ehaehe dfecureuils. I faisait ein temps de chlea#
a la raj* dek^r0j i feze s to d J* j s
Navait ein gros brouillard et etout i venein des rafales de
nave s gro brujar e etu i vns de rafal da
vent a bobinabe. Magres Jamroe Pine, Gros Vente, et Grosse
vo a bobinab magre sa p̂ om fin gro vot e gros
T8te faisaient route. (J$ pouvait pas war bien, mein ^a
tst feze rut sa puve pa war bje ms sa
guettaient tout pres.pete tu pre
Taleure Jamme Pine a vu ein n*ecureuil.
talker ^om fin a vy e ne'k0 rgfj
"Ga la bas einne b§te grise!" dsit J mme f?ine a Gros
q a l a b a  en bet gniz zi 5 0m fin a gro
?ente.
vot
Bn memo temps Gros /ente a bntohu son fisil su
o to gro vot a bat/y so fizi sy
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I'eeureuil et a hale su la gazette tout d 9ein coup* Quandt
l'ek r 0 J e a  h a l e  s y  l a  q a z e t  tu ds ku ko
le fisil a parts!, l^cureuil ©st venu en pagaille pou ein
1 f i z i  a p a r s i  l e k ^ r ^ j  e v n y  5 p a a a j  p u  e
oertain boute et pis la i la reste soroche dans einne forche
s s r t s  b u t  e pi l a  i l a  r e s t e  akroJ*e d o  en ^ o r ,f
ju bois* L*ecureuil a oreve jomoment le fisil a parts!# I
d 7,y b « a  lekgrrarj a k r e v e  d ^ o m o m o  1 f i z i  a p a r s i  i
grouillait pu ein fil IStlonne ein nargot.
q r u j e  p y  s fi l l s t l o n  s n a r p o
les trois bougues etaient bienne enmanche aveo
l e  t r w a  b u g  e t e  bj en o m o j ’e a v e k
I'ecureull ponju et la cartouche perju* Gross© Tdte s'est
l e k ^ r a j  pods^y e l a  k a r t u  r p s r d ^ y  p r o s  t e t  se
mis dans l'idee de grinper le bois pou decrocher l'ecureuil#
mi  d o  l i d e  d g r s p e  1 b w a  p u  dekroj*e lek^rcjj
I la partsi a g r i n p e r  pou tout i ralait quand i la rive 
i l a  p a r s i  a o r e p e  pu t u  s a  i v a l e  k o  i l a  r i v e
en l'air dans le bois son D i e d  a glirse et lui etout a
5 l s r  do  1 b w a  so p j e  & g l i s e  e l ui  e t u  a
reste ponju par la tete*
reste pod^y par la tst
Gros 7ente et Jnmme Fine etaient en bas lo bois 
gro vot e 30m fin ete o ba 1 bwa
3
apres guetter Gross© T8t© monter le bois, Ouand Gross© 
apre gete gros tst mote i bwa k3 gros
T@te a rest© ponju par la t§te* Gros 7ente a commence a
tst a reste pod-^y par la tst gros vot a komose a
rire. I la ri susqua son vent© a boste. 
rir i la ri syska so vot a boste
Quand 1© vente a Gross Tent© a boste Jamme Fine
ko 1 vot a g r o  v 3t a boste 30m tin
©tait au cent coup. I ne savait pas qui fair©, I la pris a 
ete o so ku i n  save pa ki fer i l a p r i  a
la corse comm© ©in chfal avec le morodent cote sa moman. I
la kors k5m s /fal avek la morodo kote sa raomo i
l’etait partsi pou cheeher ©inn© aiguille et Ju fil pou
lete parsi pu .fe fe en eg yj e d^y fil pu
coud© Groe Tent©. Fn nallant cote em. mamme Jarame Fine a
kud gro vot o nalo kote sa mam jora fin a
march© dans ein trou d'ecrebisse. Ses deirs jamnee a cars©
marj*e do e tru dekrebis se d a  30m a kase
en deux.
** jo d#
Au bout'e ^u conte i novo it pop surement unne bienne 
o but lay Kot i nave pa s err m3 Gn bjsn
aventchure mein quote avec l'ecureuil
avotj^re ms <tat avsk lek^r^j
4
<J& fait la fin de lea ehscheurs au plat et





I na encore des imbetes -»ufa jamein vu tsirer einne
i na 3kor de zsbete kn 7:3ms vy sire en
▼ache* Ce bean monne de ville a plein d ’nuoi appronne. 
var s bo ai5n da vii a pis t kvra apron
Cam6me i na plein des imbetes' i na etout plueieur tsit
kamoem i n a  pis de zsbete i n a e t u  plysjasr si
blanc-becs qui sont pas des estrogots. ?.Tein la meilleur
bio bsk ki so pa de zestrogo me la mejoer
partsie ont bien peu dans la oaloqueinne. I sont aussi b@te 
parsi 5 bjs pa do la kaloksn i so osi bst
que des zoies raarron. 
de zwa maro
Unne de ses tsits bougues vert , qui s’appellaient
oen da se si bug vsr ki saple
August, a fait einne tsite tornein dans la campagne. I s’est 
ogys a fe en si torns do la kopaji i se
pose cote son cousin.
poze kote so kuze
t̂ in soir p^r la cino heure la moraan de son eonrin a
e ewar par la sek cer la m3rao do so kuzs a
6
prie ein tsit fer-blanci et e Is te a sa porte de cour* la
pri s* si ferblo e e la te a sa port da kor la
porte de cour donnien dans le paroue a vaofce. La fomme a 
port da- kor dons do k park a vaj la fom a
ouvert Ip porte et einne vache a rentro. Tout ce temps 
uvsr la port e en vaf a rotre tu s to
August guet ait <ja comme oin chat guette einne souris* 
oqys gete sa kom s J*a gst en suri
Apres la fomme avait fait rentrer la veche e s1arsis 
apre la fom ave fe rotre la vaj* e sasi
su einne caisse et e lJ a lave les tetons de la vache. Le pis
sy sn kss e e la lave le teto dla v a f  la pi
et&it raide de la it. le faisait mal et e gigots.it d'ein
ete red da le sa li feze mal e e jzjigote ds
bord a l'aute. Temps en temps e voyait ein ooup d ’pied au
bor a lot to zo to e voje s ku d pje o
fer-blanc. 'Tein jomoment la fom^e a hale su le premien 
f s r b l o  ms d^omomo la fom a h  ale sy 1 pra-mjs
teton la vache a pu grouille einne arrot. 
teto la vaj* a pu gruje en argo
Tandsioue le trit bougue eta it plnnte de boutte apres
t3«|isk 1 si Dug ete plote da but apre
guett-er tout , la fomme fn trait voler le 1m it 5 deux 
qete tu sa la fom feze vole 1 le a dc?
7
mains* August a bieja argarde ca* me ogys a bjs argarde sa
Tout d'ein coup i dsit, "Ah, asseteure chse qui e
tu ds ku i zi a astaer fse ki e
I'apres fairs* l fapres tsirsr einne vaehe*" Mein
lapre fer e lapre sire en vaf me
jomoment la forame avait fini tsirsr, e l'apporte le lait
d7omom5 la fom ave fini sire e laporte 1 le
au veau qu*et&it dans ein naute parque. "fi I'a donnein le 
o vo kete do e not park e la done 1
la it a boire au tsit veau. 
le a bwar o si vo
August a gr&tte e t§te pou einne elsne et pis i 
ogys a grate sa. tst pu sn elo e pi i
1 ' h  drit, "Sh bin, depu le temps parlait de t^irer des
la zi e bs depy 1 to sa parle do sire de
rackes c'est ei st asseteire que ob'oomoron qui <ja vent, 
v cl j* se s y s  astosr ko Jkopro ki sa v a
deire. £a vice le lait darr. la vache quanc e l'est pitslte, 
zir s a v i d  la le d5 la vaj* ko e l e  pi sit
et l ’ote quand o l fort grorre. n'est tnut &n soint 
e sa lot ko e l e  gros se tu o s s
Dion1 e r-ue i : v gret & pu fa ire o tout co boulversement• 
id on ka ogys a p y  fsr da tu s b u l v s r s m o
8
CARAPI(.JKO MANGKUR m  POUISkarokro e mo^cer do p-ul
Caranoro etait su ein poteau de barrier© pou
karokro et asi sy § po bo d barjsr pu.
se soleiller et Manguer de Poule I 1a mande qui l retait 
s soleje e mo7;oer do pul la mode ki lete
apres faire-la.
apre fsr la
"Hog J'apres espererle Bon Jieu mon voye la vianne,"mo gapre espere 1 bo 1*50 mo voj la vjon
dsit le Caranero. Le Carancro voulait pas £te embeter par
zi 1 karokro la- karokro vule pa et obete par
personse. 
person
"’Grand imbecile,” Mangoer de Poule lui repond. ”Chu
yro sbesil mo^oer da- pul lî i repo tj*y
sait pas i na pas de Bon Jiou? Si ohu veut de la vianne pouse pa i n a  pa d bo £ % & si ijy V0 dla vjon pu
manger, va cheche sen com me mon je le fair. Je ton parents! 
mose va ,fe /e ^om 11 ° ? to garosi
chu sera boucoup mieviv onv nee* 
t j*y sra buku mj 0 ovose
9
dsisant , lc Mangeur de Poule wa ein tsit
5 zizo sa 1 raô aer da- pul wa s si
zv?azo et i la pris par derriere lui pou montrer an
z w c l z o  e i la pri par dsrjsr lqi p u  metre o
Caranoro comment faire pou atiar la vianne pou borrer,
karokro komo fsr pu a war la vjsn pu bore
Uangeur de Poule corait si vite i voyait pae ou i
mS^oer da pu kore si vit i waje pa u i
l fallait« I s'est tappe ein terribe de coup conte la 
lale i se tape s terib do ku kot la
barriere a deroaneher tout et s'est chue lui m©me»
barjsr a demo/e tu e se tj*we lt[iBj®m
"Ein heinJ" dsit le Carancro. "Chu qui na ein
s he zi 1 karokro t f y  wa ki na s
Bon Jieu au bout ju oonte. I m'^ttenju monrler pou la vianne
oo d _70 o t>u d^y kot i matod^y mode pu la vjon
et i la envoyait a rnon."
e i la ovoje a mo
En dsisant i la saute parterre et commencait a 
5 zizo sa i la sote partsr e komose a
devorer le ‘ m p e u r  de Poule.
devore i mo^oer do pul
I faut Ha’asrir et eeperor, non pap ?e vanter et voler 
i fo sasir e espere n3 pa so vote e vole
10
î s cocoir̂ s
le kokom
Lee bouguee de oorapagne fa lent tout sort© de
le bug do- kopaji fe tut sort da
choges pou einne vie. I zont toujore ein teit olos et
J o t , pu en vi i zo tu^or s si klo e
tout© sort© d© betallies* Parmi see bet&illes i l*y a
tut sort da betaj parmi se betaj i lja
aonvent des betailles qui falent Ju degSt oomme les
suvo de betaj ki fe d 7y dega kom le
mou8t8ique8t lee brulos, les ailes raides, les
musfcik le brylo le zsl red le
mestauques* les moieelles# et lea chouettes, mein ausei
mastok le mwazel e le pwst me osi
1 na des bonne betailles oomm© les ohovaux, lea alimatnr,
i na ie bon betaj kom le sfo le zalimo
les coehons, et le 1ftnine, lleilleur au© tout i na
le kofo e le laps mej^r ko tu sa i na
toujore ein bon teit jardin. TU n  bougue n'est pas ein
tu-zor s bo si 7,arde 3 bug ne p a  s
recolteur si 1 la paa ein bon jardln su ras sa roaison.
r e k o l t T f  si i l a  p a  e bo ^ a r d s o r a  s a m e z o
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G^est l’habitobude de swasir la pieee la oti la
se labitj’yd cLa siazir la pjss la u la
terra est plus forte pou fair© le Jar&in* Ohaque bougue
tsr e ply fort pu far 1 ^aris Jd,k bug
essay© a batte son voipin a faire Jardln. Souvent
essj a bat so vwazs a fsr Tjards suvo sa
eham&ille pou sawar equel qu*a le plUB beaux Jarclin,
fsunaj pu sawar ekel ka 1 ply bo ^aris
Havait ein bougue ou*etait tout le temps apres
nave s bug kete tu 1 to apre
vanter son jardin, I s'appeleit Delfin* Nava it ausei ein
vote so ^ards i saple del 1*5 nave osi s
aute bougue qui croyait ^olitnent dans son Bardin* Son nora
ot bug ki kpwaje xolitno do so j^ards so no
etait Delfin Terribe* Bouoonp dee foie oes deux bougues
ete aefe terib buku de fvfa se d# bug
s'reneontr&ient et a choque foie ga ehamaillait pou leur
sro-'-'re e a fak fwa sa panaje pu leer
jardin„
^arde
Ein jore Delfin etait plante deboute dans son jardin
e 7}or delfS ete plots debut do so gards
et Delfin Terrib© s'envenein dans le ©heroin. Ein peu envant
e defs terib sov@ do 1 J*mS e p0 ovo
12
Delfin Terribe arrive pelfin li a dsit, "Eh bien,
d e f s  t e r i b  a r i v e  *delfs li a zi e b j s
% % comment <ga va a smatin? I la l'alre eomme el o ’eat a
k o m o  s a  v a  a s m a t s  i l a  l e r  k o m  si se a
smatin J’va te prouver quo mon jardin est plus riche que
s m a t s  7;va ta p r u v e  ko- boo y a r d s '  e p l y  ri J* ko
le tchienne* Rente ici dans* J1va expirmenter ein peu
1 tj*jen ro isi do ^ v a  e k s p i r m o t e  s p #
pou toi*"
p u  t w a
"C’est bon* j’vallais, mein ta pou expirmenter que
se bo ^vale me ta pu ekspirmote ka
le Jabe pou me faire changer mon idee," repond Velf in
1 d^ub pu m fer .fb^e mo ide repo delfs
Terribe*
teri b
"Aseeteure pou to raontrer que mon jardin a la
astoer p u t motre ka mo ^aris a la
terre plus riche que le tcbierme, tchu va m ’aider a
tsr plu rij* ko- 1 tj*jsn t J’u va mede a
planter des cocoir.Tes la," deit Pelfin a Velfin Terribe
p!3te de kok3m la zi delfs a defs t e r i b
I zftnt commence tout suite* Uelfin faisait les troux a
i zo komSse tu sqit delfs feze le tru a
pelle at ehte le fnmien dans tandsisque Delfin Terribe
psl e fte I fymjs do toziska- defs terib
semein la grainne at la eouvert.
sms la qrsjn e la kuvsr
Sin peu envant i sont arrive an bonte ju ron les
5 p# ovo i zo arive o but d rd 1
liannes ont commence a le cotivert. Pans ein tsit moment
ljon 5 komose a la kuvsr do s si roomo
on ponvait pu war nn Pelf in Terribe nn Pelf in avec lee
5 puve p y  war ny defs terib ny delf's avsk le
liannes de coeommee. Snrement Pelfin Terribe croyait
ljon da kokom s^rmo defs terib krwni.e.. -
pas encore qne le jardin a Pelf in etai't meilleur que le
pa okor ka> 1 jards a delf's e/te mejaer ka- 1
sienne
sj sn /
Pelfin Terribe dsit, "Comment on v& fairo pon 
defs terib zi k o mo 5 be f s r p u
eorteir enpous dsici?" 
s o n i r  onsu zisi
{
ir o
"Trape ton oouteau de poehe pou couper les trap to jjuto d p o f  pu kupe le
14
Xlunneetn Delfln_li dslt en naBonant.
ljon delfs li zi 5 nazon3
fait Delfin Terribe fore sa main dans sa \
s a f e  defs terib for s a m e  do sa i \v\
poche, mein pito qne trouver son couteau i le tronver
p o f  mg pito ks truve so kuto i la truve
einne pleinne poche de coeommes.
sn plsn poj* d kokom
I s’est tornein a Delfin et pis i la dsit "J'pron
i s e  torns a delfs e pi i l a  zi 3pro
ta parole* Ton Jarcin bat le mienne denx pou einne.
ta- parol to ^ards ba 1 mj en d# pu sn
Surement pon la more ju Bon Jieu fais pas Jamein ein
s^rmo pu la mor d s;Y b5 d x 0 fe pa 30m e s
mistecque et planter des juremons dans ce Jardin
mistsk e plote de paramo do s ^ards sa
pasque §a era pn Delfin mein Delfin comme mon.
paska- sa sra py delfs ms defs kom mo
ms n o i x
1 e iiwq
Einne apres-midsi tard au tore soleil concha
sn apremizi tar o tor solsj kufe
deux bougues ont te a la ehache de noix* I zont pris
d<jf bug o te a la f a f  d nwa i zo pri
chaqu'un sac pon porter leurs noix* I zont pousse route
J*akae sak pu porte leer nwa i zo puse . rut
snsqn'a 1 zont arrive a ein ooqninte gros noyer.
syska i zo tarive a e kokst gro noje
Navait plain de l'herbe 8 0 ue le bois. Ce noyer
nave pis d lerb su 1 bwa s noje
s'trouvait su le bord de la cypriere, I l fetait deja
struve sy 1 bor dl a siprjsr i lete de-^a
apres faire tard, fait i s T̂ont decide de mette
apre i'sr tar sas fe i so deside d met
tous le noix dans le mOme sac. I'herbe faisait qa
tu le nwa do 1 mxffl sak lsrb feze sa
dsificile pou les trouver et etout le soleil baisait,
^zifisil pu le truve e etu 1 solsj bese
<2&see fait tandsisqu’un bougue les abatt^ l raute les
sas fe toziskoe bug le zabate kot le
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mettait en sae* L'abatteur lee abbattait area dee coups
mete 5 sak labataer le zabate avsk de ku
de batons, et l'eute pauve malheureux les ramassait en
d bato e lot pov malar# le ramase o
parant les batons* Hein pas pris grand temps envant
paro le bato me sa pa pri gro to ovo
le sac etait plein. Pasque i zbnt use sust ein sac i
1 sak ete pis paska- i zo yze sys s sak i
failait les partager**Les deux bougues sont mis en
falw le partake le d# bug so mi 5
route en argardant pou einne bonne place pou faire le
rut o nargardo pu sn bon plas pu fer la
partage*
parta^
Taleure i zont passe au ras ein cimitiere* les
tal®r i zo pase o ra s simitjsr le
deux sont mis d 1accord de rentre dans le cimitiere pou
d» so mi dakor da rotre dS 1 simitjsr pu
compter lee noix* C'etait einne terriblement bonne place,
kote le nwa sete sn teriblamo bon plas
surtout pi <ja voulait pas @te traeaese. Kn rent rant dans 
s#rtu si sa vule pa ct trakase o rotro do
le cimitiere deux noix a tombe parterre suet en deyors 
1 simitjer d # nwa a t3be partsr sys $ iejor
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de la barrier©* I zont ve pas rentre par la portef raein 
11 a barjsr i ao ve pa rStre pfrr 1 a port ms
les deux onne saute la barrier© de pieu de boue* 
le a® ove sote la barjsr da pj& i bu
Dans le cimitiere i sont mis an pres d*einne fosse
15 1 simitjer i s o  mi o p r e  dsn fos
pou part&ger les noix* ^in bougue s'assis su einne
pu partake le nwa e bug sasi sy sn
tombe en teheinant les deux sics* I'&uto s'acroupi
too 5 tj’sno le d^ sak lot sakrupi
parterre au ras jus tas de noix et a co T.ence a compter
partsr o ra d ̂ y ta i nwa e a komose a kote
chacun einne niox. I dsisait, ’’TJrme pou mon - unne pou 
Jakas en nwa i zize 3sn pu mo pu
toi - unne pou man - unne pou toi.”
twa pu mo aen pu twa
Sara le nege a pasB© tandsleone le eo'vpt&ge eta it 
ssm I9 neg a pase tozisko 1 k3ta7 ete
apres se faire. Qunnd Sam lee atonju compter i la vance 
apre s fsr ko sem le zzatod7y kote i la vose
%au ra£ la barriere pou compronne mieux. Sam eta it ein 
o ra la barjsr pu kopron ssm ete s
nege bouoou capon* I la mis son oreille au pree d*einne 
neg buku kap3 i la i± so norsj o pre den.
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or&que de pieu de boue et il atonju, "Unne pou mon -krak de pjc? d bu e il atod^y ®n pu mo
uime pou toi - unne pou mon - urine pou toi*" Sam dsit,
pu twa nen pu mo cea pu twa ssm zi
"Bin le Bon Jeux et le Jabe sont pres compter leurs
Ds 1 bo d ^0 e 1 d^ab so pre kote loer
£mes*" la peur I 1a pris et i la partsi dsire a Pat qui
zo la poer la pri e i la parsi zir a pst ki
le Bon Jeux et le J;.be etaient apres faire*
1 bo d^gr e 1 dgab ete apre fer
P&t eteit ein defonseur de porte ouvert* I l fetait
pst ete s defosoer ds port uvsr i lete
brave co tie tout* Nstchurellement Sam a pense a Pat tout
brav kom tu natj’̂ rslmo ssm a pose a pst tu
droite tuand la oeur la saisi* Pat croyait pas Sam §asse 
irwat ko la p*r la sezi pst krwaje pa ssm sas
fait i zont te ensembe nou attonne compter les £mes*
fe i zo te osob pu aton kote le zom
Qu&nd i zont arrive, i sont mis a la mSme olece 
ko i z o  tarive i s o  mi a la m®m plas
pou ecouter. la mBme chope arrive, "Unne non mon - unne 
pu ekute la J03 arive oen pu mo oen
pou toi - unne pou mon - unne pou toi*" Mein les bournes 
pu twa «n pu mo oen pu t w a  ms le buy
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onve'presee finl compter, et quand i zont fini i zont
ovd ' prss fini kote e ko i so fini i z5
dsit, "Asset eure, allons aller checher les deux qui sont
zi astoer al5 ale IGfe ^0 ki so
dsyors la barriers. Pat et Sam oroyaiont o'etait ezotes
dejor la barjsr pst e ssm krvmje sete ezot
deux* I zont fonju en^ bas ju chemin. Patte a batchu de i zo fod^y 5 ba d^y j*ms pst a batjy
Sam a la corse. Pat le brave a batchu S&™ le capon poussm a la kors pst 1^ brav a batj*y ssm la kap3* pu
la premiere fois.
la prorajsr t’wa
Les deux uauve m&lheureux qui comptaient lee noixle d & pov mal0r0 ki kote le nwa
etaient innocents de tout £&. tja voulait surement aller-ete inoso do tu sa sa vule s^rmo ale
checher lee deux noix qu’avait tombe en deyors de la




LE PRETE MALIK 
la prst male
Dans ein tsit village d*a peu-pres cent personnes
do zs si vila^ dap0 pre so person
navait ein pr€te qui dsisait la messe regler tous les
nave s prst ki jcize la mss ‘regie tu le
samedsi et les dsimanche matins* Ein beau samedsi matin le
soaai e le zimof mats s bo sotnzi mate 1
prfcte a pitche dans la basse messe qui navait quequenne nue
prst a preje do la bas mss ki nave kek#n ki
▼olait des cochons et si i mettait pas oinn piasses dans la
vole de ko fo e si i mete pa s's pjas do la
nuete dsimanche matin i l'aurait nomine in devant tout le
kst zimof mats i lore noms dav3 tu 1
raonne*
m on
La qu§te s'trouvait a la porte de la chapelle et le 
la kst struve a la port d la J*apsl e 1
monne avait labichude de mette leur argent en parsant la 




le delmanohe m^tin In oh?*Y>elle etait borre d'monne*
lo zimoj mats la Japel ete bore drnon
Navait pas sureraent des banoe vide* En n&rier© la ehapelle 
nave pa S0rmo de b3 vid o narjsr la Jap el
etait gronillon d'hommes# Tout o© monne etait eurieux de
ete grujo dom tu s mon ete k 0rj0 d
war quisqui voler les ooohons d‘ ns leur parolsse*
war kiski vole le kojo do loer parwas
Tout le momxe avait lesyeux gmzjd ouvert ©t leetu 1 mon ave Ie zj 0 gro uver e le
oreilles penches en navant, pas pou nmnqner le nom ju
zorsj P^Je 5 navo pa pu moke 1 no d^y
voleur cochons. Mein le pr§te a oontohunue a prOoher sans
voloer ko Jo ms 1 prst a kot Jynwe a preje s5
noramein per?onne# Tout le monne trouv^it ga drOle.
noms psrson tu 1 mon truve sa drol
Qn fa it apree la meree, i zont te v^r a la ouete.
sa fe apre la mss i zo te war a la kst
Lb 'lubto s'trouvait plein de billets# I zont compte Fept
la kst struve pie t bije i z 5  kote set
billet© d'cinq pia^f© et nnvait einne hom^e nu'avait mi©
bige dss pjas e nave sn om kave mi
trole piapf e et ein moroeen de p? nie -# I la deit fu 1g tsit
trwa pjas e s nor so d papje i l a  zi sy 1 si
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moroeau de papier qui Haurait donnein la balance des
morso t papje ki lore d5ne la balos de
eino pias^e a l ’aute messe. I li manquer deux piaese pou 
ss pjass a lot mss i li moke de? P<jas P u
faire ses eina*
fer se sek
Le prdte etait assez malin pou faire einne bonne
lo prst ete ase mal§ pu t*er sn bon
nu$te et trouvait £tout nui navait huit voleur oochon pito
kst e truve etu ki nave qi voloer koJ*5 pito
que unne*
k oen
LE MtLE MHTTB 
1 o m clI d s n
La raison pouquoi on na toujore einne lune east
la rezo pukwa 5 na tu^or en lyn e
pasque ein bougue a empeche un dinne l’envaler. Pauve
paska s bug a opeje ® den ldvale pov
malheureux Pierre faisait route ein^soir tard par la
mal^r® PJ sr feze rut s swar tar par la
soleil couche avec son fisil su l ’epaule. I suivait le
solsj ku (*e avsk so fizi sy lepol i sqive 1
bord de la levee. On merchant depu loin le bougue s'aper^n
bor ila lve 5 marfo depy lwe 1 bug sapersy
de qu§que choge su la levee jv Mississippi. I croyait
da ksk roz sy la lve d^y misisipi i krwaje
c'etait ein troie-patte d'ein tainque d'eau.
sete s trwapat ds tsk do
Qu§que noniere i pouvait pas dsitinguer qui e fetait.
ksk mojsr i puve pa zistege ki sete
I l'approche tout doucement camSme pasquM. oroyait navait
i lapro/e tu dusmo kanx® paski krwaje nave
des poules d'eau pas bien loin de la. En approobant i l fa
de pul do pa oj e lwe din 5 apro/3 i l a
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moniere vu la gross?© patte grouiller,
m3jer vy la gros pat gruje
"Bh bin bon, la levee doit 8 te parer a eoraser,”
e bs bo la lve dwa tet pare a ekraze
Pierre se dsit, nPaeque le trois-patte a vance ein pen par
pjsr s zi pasko 1 trwa pat a v3se s p<z par
en&vant.” Pierre e'eet demanche asse sauver. I e'enfonce
oavo Pjsr se demo f e  as s o v e  i sofose
ein piquant morett© dans le oreux ju pied. I e'asris
e piko morst do 1 kr^ d y y pje 1 sasi
parterre pou arraoher le piquant. Apree qui l'avait fait
parter pu arafe 1 piko apre ki lave fe
▼oler l foeopeau i X'a lave ea t6 te pou war comment loin i
vole lokopo i la lve sa tst war komo lws i
1etait ju fleuve. Bn levant sa oagouette, Pierre © vu qne
lete d ̂ y flcev o Ivo sa kaqwet PJer a vy ko
pito §te ein tainqne c*etait la patte d'ein eoouinte gros
pito st s tsk sete la pat ds kokst gro
m&le einne i l favait vu. Ja devait $te le coque de tous les
mal dsn i lave vy sa dove et lokok do tu le
dlnnes. I 1*etait le olus pros que Pierre avait jamein 
d§n i lete 1 ply gro ks pgsr ave 30ms
emaginein. le betaille avait einne oatte plant© su ein
emayins lo betaj ave sn pat plote sy s
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bord ju Mississippi et I ’aute su l faute bord. I tohenein
bop d ̂ y misisipi e lot sy lot bor i
son bee l'sir. Ce dinne avail deja tout becqne les etailes,
so bgk olsr s dsn ave de^a tu beke le zetwul
et i I 1 etait pare a beequer la lttne.
e i lete pare a beke la lyn
Pierre Stait deux milles de la levee, mein i
pjsr ete dc? mil dl a lve ms i
I'avait unne de ces longue tomme fisil. Pierre voulait 
lave oen de se log tom fizi P3 er • vule
toujores essayer comment loin son fisil porter, Qa o'etait
tuzor eseje komo lwe so fizi porte sa sete
la seule ohanche pou lui prouver la dsitance de son fisil.
la soel /of pu ltri pruve la zistos da so fizi
Le fisil a Pierre tsirait si tellement loin qui I'aohetait
la fizi a pjsr sire si tslmo lws ki lafte
des cartouches fait expres. Toutes les cartouohes qui
de kartuj* fe ekspre tu le kartuf ki
usait avait Ju sel delane. Pallait navait ju eel pou
yze ave d?y ssl dodo fale nave d-*y sel pu
conserver la vi&nne suequa ^u'i pouvalt marcher la ou i 
observe la vjon syska ki puve marfe la u i
I'avait tohue. Sans sel la vianne aurait g&te. 
lave tfwe so sel la v,j3n ore gate
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Quand Pierre a vu se m&le dinne i 1*etait deux
ko pjtsr a vy s mal dsn i lete d#
milleB de lui* fait i I'a rempli son fisil de cartouches
mil da 1 pi sa fe i la ropli s3 fizi d kartuj*
a posse, Hleotes aussi etaient plein de sel. Ouand le dinne
a pos ezot osi ete pis t sel kS 1 d&n
allonge son grand ecu longue pou beoauer la lune t Pierrea!3^e so oro ku log pu beke la lyn Pjsr
li a craque ein coup de fisil. Qa pris aeuv coup de posse
li a keake e ku t fizi sa pri d# ku t pos
pou l'abatte. I»e dinne a piroutte dans le fleuve. Pierre
pu labat le dsn a pirwste do 1 floev pjsr
a sauve note lune* mein le dinne a bauche le fleuve a
a sove not lyn ms 1 dsn a ou/e 1 flnev a
l*enbouohure et na eu ein terribe de crevasse. Pierre a
lobuj*0r e na y e terib da krevas pjer a
foule son fisil pasaue 1 I'a teire trop loin. Son fisil
fule so fizi paska i la sire tro Iws s3 fizi
a pu jamein valu a rien.




Les bougues de ville sont verts ©omme l fherbe et
le bug do vil so vsr kom lerb e
bOtes eomme la lnnet (Ja eonnein pas rien ju tout de lee
bst kom la lyn sa kons pa rjsd^ytu da le
affaires de la eompagne* X zessaye de Be faire smatte
zafsr dl a kopaji i zessj da- s fer smat
eaaftme. A ohaque coup vient dans la compagne <ja fait
kam^m a j*ak ku sa vjs do la kopap sa fe
eomme si $a eonnein tout et i zessaye a montrer an
kom si sa kons tu e i zessj a motre o
reooltears* Souvent par exan lea recolteurs le fande dans*
-rekoltaer suvo par ekzo le rekolt^r le fud do
Havait ein bongne de ville qn'a visit© ein vieux
nave e bU3 da vil ka vizite s vj#
recolteur* Le vieux recoltenr avait ein grand patche de
rekoltxn Is vj® rekoltoer ave s gr3 petf do
juremons* Les lianes etalent epaisse et les feuillea haute*
7c?rm5 le ljon ete epss e le f^j hot
La piece etait eouvert de coquinte gros Juremons* (Ja
la pjss ete kgvsr do- koket pro sa
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s'trouvalt la quailte de juremone qui pousealent rond*
struve la kalite do -ẑ ra-mo ki puse ro
Quand le bougue de ville a vu se patehe de juremons
ko 1 bug do vil a vy s pstj da r^ramo
1 I'a dsit au recolteur, "Qui o'est ces pelotes jaunes
i la zi o rekoltosr ki se se plot 300
qui sont parterre la bas? C'est la premiere fols J'wa <ja*
ki so partsr la ba se la granger l*wa ^wa sa
J'peux dsire o'est Jolle*"
30 25 zir se 30H
Le reoolteur 11 ?epon&, «ga o'est pas rie$ d'autela rekoltngr li repo sa se pa rjs dot
ehoge que des soeufs mulet* (Ja o'est mon parque a mulet et
Jot, ka le zcef myle sa se mo park a myle e
asseteure o'est les temps pou esotes ponne* J'al six
ast*r se le to pu ezot port si
mulets et $a pond dru eomme la grdle*”
myle e sa po dry kora la grcl
"Ahl C'est o'est hein? Pepu j'apree attonne
a s e  sa se hr, dep y ^apre at on
parler des zoeufs mulet j'en navait jameln vu. Eh bien,
parle de z®f myle 30 nave 30ms vy e be
1 m'en faut unne* Commien tchu les vend?"Manne le bempne




"Quinze piaeses l'oeuf," repond le reoolteur Jfier
kez pjas lcef repo 1 rekoltoer fjsr
eomme quate*
kom kat
"Bien J'en veux unne," dsit le bougue de ville en
big t;o v# cen zi 1 buq da- vil o u « j ^
nasonant*
nazSno
Le reoolteur a te oheohe unne pou le bougue* I la
la rekoltoer a te fefe P3H 1 bug i la
donnein en dsisant, "Fait bien entention pas le eaeser.
done o ziz3 fe b j s o t o s j o  pa 1 kase
Mete le au soleil pou quinze Jores et au boutte de la
me le o solej pu ksz ^or e o but dla
quinzienre jomein pronds ta h&che et aide au tsit mulet
kezjem jorns pro ta naf e sd o si m *le
a bbcher la eoquille."
a befe la kokij
"C'est bon, " dsit le bougue* Bn mSme temps i I'a
se oo zi 1 bup o magm to i la
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longe lee quin*e piasses. I la parts! en m6me temps pou
lo^e le ksz pjas i la parsi o mem to pu
■ette son noeuf mulet a oouver. I fallait traverse ein
met so noe.f myle a kuve i fale travers 3
logue pou arriver chez lui. Quand 1 l*a rive au vieux
log pu arive J*e 1 qi ko i la rive o vj 0
logue creux i s'argote &t l'oeuf a tombe su le logue.
log kr0 i sargote e lnef a tobe sy 1 log
Ouand l'oeuf a tombe i I'a boste en deux. En mdmme temps
ko l-^f a tobe i la boste o d 0 0 m*m to
n&vait ein lapin dans le logue creux et i la pris la corse
nave e laps do 1 log krg e i la pri la kors
pou tout $a i pouvait. En woyant le lapin le bougue a
pu tu sa i puve o wajo 1 s lape 1 bug a
commence a crier, "Cope, cope, cope." Le lapin a
kofflose a krje kop kop kop I0 laps a
contchunue a corir.
kotfynwe a korir
"C'eet dommage!” i dsit, "I l'etait pare a ealore. 
se doma;* i zi i lete pare a eklor
Asseteure J'perde tout, l'oeuf, 1 'argent, et le tsit mulet.
as t ^psr tu 1^1 lar^o e 1 si myle
Le tsit mulet est parted la queue raide cote qudque qote




L E  C\: :rV- Glr GIIGUB 
la jro /a/aer
Einne foie i navait ein bougue quiet eentait 
sn fwa i nave s bug kis sote
eomme fair© einne partele de ohache. I la commence a se
kom fsr sn parsi d raj* i la komose a s
preparer. I la rempli en canneeiere de cartouches et de
prepare i la ropli sa kanasjer t kartuj* e da-
bailee, ''etait la nuit, ^asee fait i 1 'avait beeonne 
bal sete la nqi sas fe i lave bezSn
einne lumiere. Tout le monne faisalt la chache avoc des
en lvmjer tu 1 mon feze la J*aJ avsk de
boule-ailles, et lui ©tout a prir son boule-nille. I 
bul aj e lpi etu a pri so bul aj i
vouleit suet renter ein trit moment, ^anee fnit i navait 
vule sys reste e si momo sas fe i nave
pep boeonno Ju mnnge. 
pa bezon d *y mo^e
a 11 nt i la on ere au rae d f ̂  in bo U  et tout 
5 nalo i le pase o ra ds bwa e tu
d'oin coup i In vu ein n'ooll. J-u bfite f<iro -he
is Ku i la vy s noej la bet faruj*
s'trouveit ein gros m/tlo ours. I l'otnit grinpe nv. bout© 
struve s yro mal ors i lete ^rspe o but
de la t§te ju copale* les boules copale petsillait scufe 
dla tst dĵ y kopal le bul kopal pesije su
see dents.
se do
Tout d*ein coup l Toeil a dsisp&ru* Le bougue a pu
tu de ku 1®;) ft zispary Id bug a py
te capabe le war. I trouvait semblait a ein n foeil
te kapab la war i truve sa soble a s nnej
d’ours, mein i 1 *etait pas sure* jacse fait la puye son
dors ms i lete pa s^r sas fe i lapyje so
fisil et sa lumiere parterre conte le raoines ju copale 
fizi e sa lvmjsr partsr kot le rasin dgy kopal
et i la commence a grinper le copale* Tandsie qu'il
e i la komSse a grepe 1 kopal tozis kil
etait apres montcr su ein cote ju copale, I 1ours a
ete apre moter sy s kote d^y kopal lors a
descenju su l'aute cote, l.uand i la rive dans le tsit
des3d^y sy lot kote ko i la rive d'S 1 si
boute de Is t£te û conale i !• pas vu arier dans la 
out il a tet d^y kopal i la pa vy arjs do la
tSte ju bois.
tst l^y bwa
Le bougue etait tout egare ot snvnit pac eou 
lo bug ete tu egare e save pa eu
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donnein la t@te. I s'est mis dans I ’idee d'argarder
done la tst i se mi do lide dargarde
parterre. En nargardant parterre i la vu I 1ours aveo
partsr o narqario partsr i la vy lors avsk
le boule-allle su sa t§te et le fisil en pattes. I
lo bul aj sy sa tst e lo f i isi o pat i
I ’etait apree seyer trouver l'geil ju vieux boxxgxxe 
lete apre seje truve 1 x j d^y vj# bug
qu*etait dans le copale. I na pas pu faire-^a. 
kete do 1 kopal i na pa py fer sa
Le bongue a crie a l ?ourst ”Mets la lumiere et
lo bug a krje a lors me la lymjsr e
le fisil parterre et donne mon la m§me chanche mon J*te 
la fizi partsr e don mo la mosm foj* J*te
donnein a toi. Grinpe le corale bord-la, tandBisque 






Einne foie navait ein gar9on qufavait einne belle
sn fwa nave s qarso kave sn belv
ou pito des belles# Tons les soirs le gar^on bringuait les
u pito de bsl tu le swar 1 garso brsge le
ohemins susqua a deux ou trois heures ju matin# C*etait le
J*ms syska a da u tr-wa Zoer d^y mats sete 1
plus quend homme a forame qui navait dans ce temps-la.
ply gro om a fom ki nave do s tS la
Le poaa ju garoon ^oulait pas i.sort deyors le soir#
1 3 popa d;*y garso vule pa 1 sor dejor lo swar
I .navait pas monyen le faire res ter cote son popa. Te vieux
i nave ‘pa mojs 1 fer reste kote so popa la vj 0
bougue a pris einne idee de faire peur a son garoon. Son
oug a pri sn ide d fsr peer a so garso s3
nidee etait de pronne ein drap et le mette su sa t§te et
nide ete d pron s dra e 1 mst sy sa tet e
pis-la aller se caoher au bord Ju chemin pou esperer eon




X© vieux bougue avait ©in makak cot© lui ©t tout 9a
la vj 0 bug ave e makak kote 1 î i e tu sa
i faisait le makak faisait etout. le noakak guettait son
i feae 1 makak feze etu lo makak gete so
maite comm© ein chat guette einne souris*
met k5m e J*a get sn suri
(Jasse fait ein samedel soir le vieux bougue dsit a
sas fe *e somzi swar ls> vj 0 bug zi a
lui-m^me, "J*va I 1installer aseoir. Jfva me cacher dans le
1-qi m^m 7;va 1 feet ale aswar 7vet m kafe dol
fosse Ju cherain en narlere d'einne talle d'eronce ente
fuse dp;y fms 0 narjer ds tal deros ot
I'ecore 312 bayou et le ehemin. Ouand mon garoon Ira
lekor dgy baju e 1 fms k3 m3 garso va
8 'envenir j’va mette le drap su ma tdte et pis J’va sauter
sovns gcva met lo dra sy ma tet e pi 7va sote
dev&nt lui Jomoment 1 va passer* Chu sure qa va le 
iavo lui d^omomo i va pase j*y s^r sa sa va 1
degouter."
aequte
*!n effete le vieux bougue a tchenu a sa parole. I©
5 efe 1 vj 0 bug a t fny a sa parol I0
samedsi eoir 1 I'a pris eon drap et i I'a te se oacher.
sSmzi swar i la pri so dra e i la te s kafe
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Mein le makak a fait la m§me choge, surement le vieux
ms 1 makak a fe la moem /05 S0rm5 1 vj 0
bougue I'a pas vu.
bug 1 a p a vy
Quand le bougue & oru o'etait l'heure pou son gar^on
ko 1 bug a kry sete loer pu so garso
venir i I'a tornein sa t£te et i I'argarde en bas ju chemin*
vnir i la torns sa tst e i largarde o ba ds;y fms
I I'a vu le makak habille dans le drap et la peur I'a pris.
i la vy 1 makak abije d3 1 dra e la posr la pri
I croyait o'etait einne esprit* I I'a pris a la oorse a
i krwaje sete sn espri i la pri a la kors a
demancher tout oote sa fomme* Le makak etait habitohue
demo re tu kote sa fom la makak ete abij^we
faire uareil eomme son maite, ^a fait lui etout a pris la
fsr parsj kom so met sa fe lt[i etu- a pri la
coree deriere le bougue*
kors derjer lo bug
Son gar^on re trourait a venir en ce temps-la et i
so garso s truve a vnir o s  t3 la e i
les a vu corir*
le za vy korir
I dsit, "Gftl^pe gro8 ee esprit ou tsite esprit va
i zi galop gros espri u sit espri va
t*a traper." Pis i s'est tchue de rire apres les deux
ta traps pi i ss t fwe d rir apre le da
©sprite.
zesp ri
Aulleur de le garden awar peur o 1etait le vieux
-u; sr d.3 Is garso awar peer sete 1 vj c?
bougue quTa eu peur et le garqon e'est bouche de rire.
bug ka y poer e 1 garso se duje d rir
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L'IMUGATION
led ̂ ykasj o
Houseeau savalt pas qul fairs areo eon par<jon apres
ruso ave pa ki t'sr avek so par so apre
qul l'arait grajue a l ’eoolo plblle. Rousseau lul-m§me
ki lave qrad^ywe a lekol piblik ruso lqi m3em
etait sin reoolteur dans l’dme, mein qul fairs avec eon
ete s rekoltaer do 15 ms ki fsr avsk so
garfon fa o'e alt la queeteion. Son garfon eroyalt l ’etftt.
1 arso sa sete la ksssjo £3 ■> krwaje let..
do dooteur etait la me 111our ju monre. C'etalt fa 1
do* doktner ete la mejaer d ̂ y mon sete sa i
voulait dtet ©in bon dooteur. Bln son popa eet dono vanu
vule st e bo doktoer bg so pop& e do vny
d 'ac;ord.
dak or
"Pap* mon J'veux all or a Tul&ne pou etohudeier la
pap mo n 0  ale a tulsn pu etjyzje la
modeoine," delt Is garfon. "Tout ohaoun me dslt quo fa
mesin zi 1 ^arsS tu J*akg m zi ko sa
ootite cher pou ete dooteur. Commien tohu vae me don ©In
kut /sr pu sb dokb^r kSmjg tj*y va m d5ng
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par mo is? J ’va eesayer a fa ire avec c inquant e piasseepar
par mwa ^va espje a fsr avsk ssk3t pjas par I
mol8«n Nicolas saveit son popa avait I 1argent, $asse fait
mwa nikola save so popa ave lar^o sas fe
1 la sande asses le premien coup*
i la mode ase 1 pro^nje ku
Rousseau a gratte sa oaloqu^enne einne elang etruso a prate sa kaloksn sn elo e
pis 1 s’est revolte, "Cre foutre non. t'auras pas plussepi i se revolte kre futr no t o n  pa plys
one quarant© piasses par moIf Le temps^ est trop Jure pou
ko- karot pjo-s P ar mwa I3 to e tra a ^ p  pu
despeneer t&nt d'argent ehaque moie. Mein si lee fraises
depose to dar^o J*ak mwa me si le frsz
falent pien petdte que J'porra t’en donnein plusse. F&ie
fe b„je petet ko ^ o r a  to dons plys fe
le mieux que tchu peut pou aBseteure en esperant mieux
lo m j a  ko t f y  pa pu ast^r o esper3 mj c?
}lue tard#n
ply tar
Blcolas etait ein grand irlingne mein i 1 'etait
nikola ete s iro irleqe mg i letet-< O
pas comme lee antes grand falaya* I l'avalt de quoi dans
pa kom le 2 0 1 qro f al a,j a i lave do kwa do
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la cagouette et i l'avait aussi ju gottt. Tous lea autes
la kag wet © 1 lave osi d gu tu le zot
blanc bees an tore de InI etait tous des estrogots et
bl3 bsk o tor do- lqi e$e tu de zestrogo e
*
des imbetes- £a faisaient arien que gober lee mouches ou
de zsbete sa feze arj3 ko gobe le muj u
bien marcher les plaines ootnme des grand dindons. Ficolas
bjs marj*e le plen k3m de gro dsd3 nikola
▼oulait faire d'aute choge que trainein lee ohemine. I
vule i'er dot ko trene le J*m3 i
8 'eet decide d'aller au college a Tulane-
se deside dale o kolej a tulsn
Apres qu'i 1*etait la baa 1 la troure le manger ei
apre ki lete la ba i la truve 1 mo^e si
bon que i borre susqua qufi I 1etait pousife. I l'aimein
bo ko i oore syska ki lete pusit* i Isms
le beau linge de la ville etout. (Ja li a pas pris long
1 bo Is? dla vil etu sa li a pa pri 13
temps pou s'apercewar que quarante piasses etait sust
t3 pu sapersswar ko kar3t pjas ete sys
einne goutte d'eau dans la mer au college, Asseteur© i
3n gut do do la msr o kols^ astoer i
l'arsit ein aute jobe en mains- Comment allait lui faire
lave e ot d^ob 3 m3 kom3 ale lui tub
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son popa donnein plusse?
so popa d5ns plys
Bin Jore Nicolas a carcule einne bonne raaniere
s ?;or nikola a karkyle 3n bon monjsr
pou arracber d'aute argent de son popa, I la ecrit einne 
pu araje dot ar^o do so popa i la ekri en
lette a son popa, Su oette lette i la dsit, "Pap iei i na
1st a so popa sy set let i la zi pap isi i na
einne bonne eoole a ohiens. Envoye ton chien ioi avec mon
sn bon ekol a /j s o voj to /j s isi avsk m3
et §a va l ’injuquer, <Ja oottte autant pou ein ohien que 9a
e sa va lsd^yke sa kut oto pu e p j e ko sa
cotlte pou ein ecolier," Le montant pou le ohien etait sust
kut pu ~e ekolje lo moto pu 1 / j s ete sys
quarante piassee par mois*
karot pjas par mwa
Rousseau almein son ohien terriblement• I s'entsich&it
ruso sms so Jj s teriblo-mo i so si /e
de ohacher avec Rover, Rover etait le meilleur chien a
Is fa/e avsk rover rover ete 1 me j ser /j e a
lapin i navait dans tout la cGte Eran^aiee, A force de
laps i nave do tu la kot frosez a fors d.0
fair© Rouseeau s'est decide d'envoyer son ohien a 1 *eoole
fsr ruso se deside dovoje so p j e a. lekol
42
avec bob gar^on. A oe jore la Nicolas a commence a
avsk so gars3 a s ^or la nikola a komdse a
re^ewar deux fois l'argent i re^evait envant* 
rasa-war agr rwa largo i re-save ovo
Bans jnn le college a fermein. Rousseau fiere
d5 g* 1 kolsg a farms ruso fjsr
comma quate a te au char pou arjusnne Nicolas ©t Rover* 
k3m kat a te o J*ar pu ar^uon nikola e rovsr
Nicolas a descenju lui tout seule* Rousseau d'ein arr
nikola a desod^y lqi tu seel ruso de sr
trisee a mande, nOui t*a fait avec Rover? J'veux war
tris a mode ki ta fe avsk rovsr 3V0 war
comment ein tas i la pris depu 1 l'est partBi." Rousseau
komo s ta i la pri depy i le parsi ruso
etait boucoup plus interest© dans Rover que Nicolas.
ete ouku ply eterese do rovsr ko nikola
Nicolas en begayant dsit, TTJ*etais oblige de le
nikola o begejo zi oblige dol
tchuer. Cuand on s'envenein a bord ju char je l'ai raande
t f we ko 0 sSvne a bor d ?y far ^le mode
qui l'aurait deit premien quand i l'aurait arrive a la
ki lore zi promjs k3 i lore arive a la
maison* I m'a dsit que 1« premiere choge qui l ’aurait
mezo i ma pi ko la promjsr j*ov( ki lore
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dsit i 1 'aurait dsit a mamme#"
zi i lore pi a mam
"Oui tonnerre i voulait dsire a mamme?" Rousseau
ki toner i vule zir a mam ruso♦
manne tout effarouche#
mon tu efarufe
"I m'a fait atonne que la premiere choge qu'i
i ma fe aton ko la promjsr pop;; ki
1 * aura it dsit a mamme, c 1! eta it que la raison tchu tchuer
lore zi a mam ste ks la rezo t J*y t/we
pas de lapin quand t ’allais a chache etait pasque t’allais
pa is laps ko tale a J*aP ete pasko tale
a la chache de fomrre pi to que a la chache lapin," a
a la f & f  da fom pi to ko a la f a f  laps a
reponju Nicolas a son popa#
repoi^y nikola a so popa
"T'a hien fait de le tchuer si c’est cga i voulait
ta bje fe dol t.fW0 si sa i vule
laisFer sovar a m&mme," dsit Rousreau#
lese sawar a mam zi ruso
«
Tout les deux avaient eu einne ©acre bonne injucation
tu le d0 ave y en sakre b3n gd^ykasjo
pou le peu temps i zavaient rente au college. Surement
pul p^ t3 i zave reste o kole^ s^rmS
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Kieolas avalt appris boucoup plueee que Rover*
nikola ave apri buku plus ka rovsr
a fonte son popa dedans pou de l 1argent*
a fut so popa de*do pu d lar^o
I I ’appris
i 1 ap r i
IlS prechetjr
la prefer
Tons lee dsimanohes navalt ein pr§cheur qu'allait
tu le zim5j* nave s prefer kale
trois milles dane la compagne pou pr§cher au monne* Quand
trwa rail lo la kopaji pu prefe o mon k5
i l >allait pou prSoher et quand 1 rentornein i woyait dee
i lale pu prej*e e ko i rStorns i waje de
chevreuile tout Ion Ju bord ju ohemln. I peneait a
tu 15 d^y bor d^y fus i pose a
lni-aSme qu*i l'aurait pu tchuer plein des ohevreuils#
1-qi moBai ki lore , y t fwe pis de /e-vrgg
3in lundsi matin i s'eet pare pou faire la chache#
s loezi mats i se pare pu fsr la J*a|
I l*a partsi en faisant la »0me route qu'i faieait le
i la oar si o fezo lara®ra rut ki feze 1*■ •
deimunche matin* I I 1 a marche tout Ion ju chemin mein i
zimo r mats i la raarfe tu 13 d^y J*ms ms i
l'a pae vu ein seule malheureux chevronil. I pouv&it
la pa vy s snel tnal gr^ fo-vr^j i puve
pae s* emaginein quisqui pouvait faire 9a. Pou s'aeEurer
p a eetna^ins kiski puve fsr sa pu sas^re
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i I'a te encore einne ante fois dans la m§me samaine.
i la te okor sn ot fwa d3 la oiaem smen
C ’etait la m§me choge*
eete la m^m J o 7
Apres staffaire q& le prdcheur etait tout
apre stafsr sa lo prejoet* ete tu
brousse-poilf at s'est doit a lui-mSme, "J’va les
brus pwal e se zi a Iqi mob) 7;va le
foute dedans dsimanche qui vient, pito de pr§chert j'va
fut dodo ginio j ki vj s pito d preje ^va
emoenein mon fisil et faire la chache*rt
omns mo fizi e fsr la JaJ
Le dsimanche pito que pronne sa bibe et sea
la z.imoj pito ka pron sa bib e se
lunettes comme l'habitchude, i l'a pris son fisil et
lynst kom kabitjyd i la pri so fizi e
vingt cartouches* GTetait grouillon de chevreuils.
vs kartuj sete orujo d Jovr^g
Toutee lea plainee etaient rouge avec zen, lee cornea 
tu le plsn ete ru^ avek z5 le korn
arsemblaient a dee teite bois raide. Le prScheur a
arsoble a de gi bwa red lo prejcer a
commence a teirer apree les chevreuils. I l ’a teire see
k3roose a sirir apre le Jovr^j i la sire se
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vingt c&rtauchee et I l*a pas tchue unne. <Ja fait i l'a
vs kartuf e i la pa t/we 3en sa fe i la
sale sa main dans sa poche pou t&ter pou d'aute bailee*
mi sa ms do sa poj* pu tate pu dot bal
T navait pu de balles mein navait ein noyau de pQehe 
i n a v e  py t bal ms nave s nwajo d p s f
dans sa poche# I l'a mis le noyau dans son fisil et pis
do sa poj* i la mi 1 nwajo d3 so fizi e pi
i l ’a hale la gazette mein enoore pas de chevreuil* 
i la hale la aazst ms okor pa d Jo-vrgg
Asseteure i 1 'etait temps de haler chez lui. 
astxr i lete to de- hale fe lpi
Ce mdme pr§cheur a pr@che pou ein an apres dans
s magm prefer a prefe pu e 3 apre do
la a§me comp&gne, mein i l'a pu ase de ohacher nu le
la asm k 5paji ms i la py ase da- faf ny la-
dsimanche nu le semaine pneiue i croyait le Bon Jieu
zimo f ny la smen paska- i krwaje 1 b 5 d^er
I'avait puni pou son p§che i l'aveit coTimis.
lave pyni pu so pe.fe i lave komi
Bin beau dsimanche en se rentorn&nt i l'attenju
e bo zira3 r o s rStornd i latod^y
•
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ein terribe de seraille* I l’avanee pou war quis t e r i b  da-, seraj i lavofle pu war ki
o'etait. I l'a vu ein ohevreuil avec ein pdoher corde
sete i la vy e Jovr^j avek s pej*e korde
de p§cbes murtes plant© su son doB ©t navait a 
d pae/ mc?rt plote sy so do e nave a
peupree cents oochons que gronyen deriere le ehevreuile
p^pre so ko [o ki l grSjs derjsr la J'avr0j
pou les p^ehes. 
pu le p«J*
I»e precheur a pense que c* etait le m§me noyau de
la prej'.-Br a pose ka sete la- maeffl nwajo d
p©che i l'avait tsire ein an envant qu'avait poussepe_r i lave sire e 5 ovo kave puse
ein gros pfccher. Pou sa penitence le Bon Jieu avait
s a ro P e j*e P u sa penitos lo-bod^gj ave
fait rapporter le pdcher i l'avait conmis*
f'e raporte 1 peje i lave komi
4^
T A  POTTLE CHI CHE 
la fom pi j*
Navait ein vieux bougue qu'avait einne fomme 
nave s vj^ bug kave en fom
q u rCtait terribienent ohiohe. I pouvait pas faire a 
kete t eri bla-mo pi j* i puve pa fsr a
rien sans e savait et en raerne temos e le donnein pas 
rjs so e save e 5 m®m to e li cions pa
plnsse a n 1i fallait. Pi i l'allait au bal pu a la chache 
plys ki fale si i lale o bal a a la faf
c'etait tout pareil. 
sete tu parsj
Ein Jour i s'est pare pou aller a la chaohe 
s ^or i se pare pu alp- a la fa J*
canards, -pres qu'i lavait or is sa canassiere et son
kanar apre ki lave pri sa kanasjsr e so
fisil i la te a pa f o r r m e pou cles cartouches, ft letuit si
fizi i la te a sa fom pu de kartuj* e lete si
chiche q u ’i falls it e tchenein susqua les affaires de
pi j* ki fale e tfns syska le zafsr do
chache. Oe .iore la e la dounein suet unne cartouche en 
j*aj s ?or la e la done sys kartuj* 3
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dsisant, "Mena de quoi pou deinein ou si non viens pu 
z-izo men d kwa pu $ine u si no vjS py
iei. C*e8 t tanauite tohu part o france a quate-patte si 
isi se tSkit t j*y par o fros a kat pat si
tcfra peut pas tchuer ein plat de vianne avec einne 
tj*y P0 pa tj*we e pla d vjSn a v s k e n
cartouche•"
it art u f*
le vieux bougue a pris la cartouche tout
Is vj & bug a pri la kartuj* tu
desaboute et s'est mis en route pou faire son tore de
dezabute e se mi o rut pu fsr so tor d
chache* I l^mbarque dans don chalon et commence a
faj i lobarks do so J'alo e komose a
pagaier tout douceraent* Le chalon s'trouvait leger et 
paoaje tu dusmo I0 J’&lo struve le^e e
etroite. La pa f a 5,© s'trouvait epaisse et lorde. Temps en 
etrwut la paqaj struve epes e lord to zo
temps ein coup do pagaio suffisait pou deriver au bord de
to s ku do paqaj syfize pu derive o bor do
I'ecore de la coulet. I euivait touts les coulets et tous
lekor dla kule i strive t u l e  kule e tu
les petite chenals qu’i pouvait trouver.
le pi si ,fnal ki puve truve
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T&leure i la derive conte einne tall© d'herbes
taloer i la derive kot en tal derb
a trou ©t I'aute bord de cette talle i navait six 
a tru e lot bor do set tal i nave si
canards pose su I ’enu aprea manger des tsits poissons.
kanar poze sy  lo apre mo^e de si pv/as3
Le bougue croyait i zetaient trop loin pou les tchuer
la bug kr-wuje i zete tro lws pu le tj*we
avec son fisil. Qe fait i la plonge dans le bayou 
avsk so fizi sa fe i la pi 3 ye do 1 baju
eneous la talle et la te par ensoug de les canards et i 
osu la tal e la te pan Snsu do- le kanar e i
les a mare les pattes ensomme avec ein bon bout© ficelle.
le za mare le pat OBoai avsk § bo but 1’issl
Pis la i la sortsi sa t@te en deyors d'leau. Quand sa
pi la i la sorfci ga tst o dejor dlo ko sa
t§tea psru, les canards & pris a la vole. Le bougue &
tst a pary le kanar a pri a la voi lo bug a
tchenu le cordon et §a l’a omnein loin en l'air par de
t fn.y 1 kordo e sa la omns lws 5 Isr p v 1 is
bus les tStes de bois. Pis la le voyage eet venu trop
s j le tet do bwa pi la 1 voja* e vny tro
lord pou les canards. I zetaient brule a platte et 1
lor pu le kanar i zete bryle h plat e i
zont commence a tombe en bas* L'homme et les canards a
20 koTnoae a too© o oa loa e le kanar a
tombe dans ein gros eype creux# 
tone do s gro sip k vqs
I navait ein nours dans 1© oype* Quand 1'homoe et
i nave 2 nors do 1 sip ko lorn e
les canards a tombe dans le oype l ’ours etait tout
le Kanar a toO© do 1 sin iors ete tu
eponvante et i la pris la corse pou sortsir Ju oype. Le
apuvote- e i la pri la kors pu sorsir dzy sip 1;
bougue a trape la queue de l ’ours et l*ours la hale en
bua a trane 1 a k a d lors e l o r s  l a h a l e o
I'air dans le tsit boute de la t£te ju bois* Quand ltours
lsr do 1 si out lla- tst i 3/ bwa ko lors
a rive au boute# I'homme la foutchn eirme pousse et i
arive o out lorn la fut/y §n puse e i
la foutchu l 1ours parterre. X la tchue l Tours. Lui i la
la f ut fy iors par ter i la tswe iors 1 tri i la
descendju avec ses canards, li faira.it six canards et 
»Vsk se kanar sa li feze si kanar e
ein nour3 pou sa chache* s nors pu sa far
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Le bougue a rive cote sa fomme fiere cotnme
la- bug a rive kote sa fora fjsr kora
quate avec six canards, ein nours, et einne cartouche*
kat avek si kanar s nors e en kartu f
C*etait la premiere chache jamein i lavait fait dans
sete la promjsr Jaj* 30ms i lave fe do
sa vie que sa fomme etait satsisfait.
sa vi ko sa fora ete sasisfe
t a r t ah in ds la cotis fk a n q a i s h
tartars d̂ ' la kot frSssz
Tons le dsimanches quand 1 na pas de mesee
tu le zimoj* ko iina pa d mss
e'est l'habitchude de faire la chache* Dane la compagne
se laoitfyl da fsr la j*aj* d3 la kopaji
1 na sust unne ou deux choge a faire le dsimanche; solt
i na sys ®n u d# (*07 a fsr ls> aim of swa
aller a la ehaehe, a la meseev ginbler, volor dee
ale a la Padf a la mss gsble vole de
melonet ou ptcher* Tout chacun fait unne de ses choges.
ml 5 u pe/e tu J*ak3e le ®n da se J*ô
(Jasse fait ein dsimnnche matin le temps etait has.
s a s f e  s zimoj1 mate 1 to ete ba
Les nues pass&ient sust par desus les t@tes de bois*
le nwa p ase sys par da-sy le tst da bwa
L ’air etait tout bouconrein. N*avait ©tout ein teit brin
Isr ete tu buttons nave etu e si bre
ju rent dsu* <ja paressait oovme si la plu etait pare a
d 7,y vo zy sa parese kom si la ply ete pare a
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pronne. O’etait rellement trop mauvais pou faire a
pron sete rslmo tro move pu fer a
rien d*aute choge que p§eher.
rj e dot Jo 3 ko- p e f e
Monsieur Defonseur de porte Ouvert a pris einne
me^j-0 iefosner do- port uvsr a pri Sn
e&nassiere, ein fisil. et ea ligne a potsson et 1 l'a
kanasjer s fizi e sa ilq a pwas3 e i i a
partsi au bayou. I l'avait 1*intention de p^cher pito
pargi o baju i lave 1st os jo d peje pito
que faire la chache. I la mis son fisil su I ’ecore ju
ko fsr la f a f  i la mi so fizi sy lekord^y
bayou tandsiqui pSchait.
baju t3 g;isKi pefe
I la enpate son hom^on avec ein ver de terre et
i la Spate so nomso avsk s vsr d tsr e
pis i la chte a I'eau. ?,n esperant pou le poisson mord
pi i la f te a lo o espero pu 1 pwaso mor
i la chte see yovx en I'air. I la vu a sa droite einne
i la ft e se 3 lsr i la vy a sa drwat sn
bonne de soies maron, a sa gauche einne bonne de canards 
oon do awa roarS « sa qoj o3n do- kanar
he
n®ron, a ses pledB ein eoouinte groe oongo ave© la 
inaro a se pje s kokst gro kogo avsk ia
gueule grand ourert et en m§me temps @in poiefon 8 reet 
gael gr3 uvsr e o moem to e "pwaso se
enbroohe. Xe bouguesavait pae qui faire, I voulait tout, 
ofc|roj*e la buq save pa ki fsr i vule tu
mein cfetait impossible. Le oongo etait le plus 
ms sete sposib lg kogo ete la ply
danger emc i fallnit bien i trire le eonpo. 
d3 300*0 i fale bjs i sir 1 kogo
I l'a pris son temps pou vieer bicn pou la t@te.
i la pri so to pu vize bjs pu la tst
Si i manquait i 1'etait foutohu. Apres tout etait en
si i moke i lete f at fy apre tu ete 5 -
ligne i la prie son temoe su la gazette. le doigt cole
lfq i la pri so to sy la gazst la dwa kole
su la gazette et l'ooil points eu la mire, le firil a
sy la gazst e loej pwste st la mir la fizi a
dcecr rgc> 
de far %e
Quand le fieil a partoi on pouvait par War a
k3 lo fizi a parsi 3 puve pa war a
rien aveo la bouoonne pou einne bonne el(m s  spree. Mein
rjs a v s k  la buk3n pu '"e b3n e!3 apre ms
le fisil a foutchu le bougue dans la riviere dans ein
le- fi si a fut/y 1 bug do la rivjer do e
coup d'pied. La baguette a defonce le oongo, ^asse fait
ku d pje la bagst a defose 1 kSgo sas fe
le serpent etait tchue. Le canon droite a tchue la
1 ssrpo ete tjwe lo kano drwat a tjwe la
bonne de zoies. Le canon gauche a tohue la bonne canards
bon da- zwa lo kan3 go f a t pwe la bon kanar
Et quand le bougue a sorts! ju bayou see bOtes etait
e ko 1 bug a sorbi d b a j u s e  bot ete
plein d'poissons* I la leve ses mains en l Tair pou prier
pis d pwaso i la lve se ms 3 lsr pu prje
1 ' ®on Jieu en reroeroiment, et en^faisant qa. i la trap©
1 oo d^0 3 ramsrsimo e 3 fezo sa i la trape
einne pleinne main d*perdris. En peasant a sa ligne i la 
sn plsn ms d psrdri 3 p 3so a sa lig i la
leve et navait ein cas' eborgo enbroehe apres* 
lve e nave s kasborgo obroj'e apre
Tous les betailles etaient comme lui ce dsimanche
tu le betaj ete kom lqi s gimoj1
Le temps etait iron m&uvais oou faire a tout*
lo to ete tro move pu fsr a rj s d^y tu
Qasse fait i zont te fou* Au bout© ju cont© tout la
sas fe i zo te fu o but d ̂ y kot tu la
clique etait ensembe*
kiik ete osob
le vieux bougue a te e6 te son hangar pou §te
la vj ® bup a te kote so S g a r p u s t
ensous sa oouvertchure a lui m§rae« I la craque ein
onsu sa k u v s r t a  lqim®m i la krake s
ianbalaya abobinabe ten&eiaue I'oragon arraohalt les 
dvob al aja abobinab toziska lorago araje le
chines par les raoines. I se borre le vente en dsisant,
fsn d ar le rasin i s bore 1 vot o zizo*. u •
nSn tout eas, l'oragon enleve naon hangar, J'vn orever
5 tu ka loraqo olsv 'no 3gar sjva kreve
arec le vente plein.TT
avsk 19 vot uls
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TA VIEILLS VEUVE
la v j s j - v®v
C'etait einne hiver frais et trompe. Tout le monne
sete gn ivsr fre e trop tu 1 mon
se plainyen ju mauvais temps. Susem'a les zalimaux
s plejs d 77 move to syska le zalitno
pouvaient pas enjurer l rextrimite de cette hiver-la* (Ja
puve pa o d ^ r e  lekstrimite do set iver la sa
©revait dru comae des touches. Mein le betailles etaient
kreve dry kom ie muj* me le betaj ete
pas seule pou crever#
pa sael pu kreve
I navait ein vieux nor.î 9  qu 1 attrape des bl§tes
i nave e vj 0 nom katrape de blet
et dee chaouiB pou vive. Tout l'hiver i l'allait dans 
e de j*awi pu viv tu liver i 1 al e SLo
la cypriere par deriere des bietes, dee chaouis, des 
la siprjer par dsrjer de blet de .fawi de
rats musquee, des loutee, et des tats d ’bois. Cette
ra muske de lut e de ra d bwa set
hiver-la le temps etait si severe que i l’a faibli 
iver la le to ete si sever ka i la febli
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ensoue le frais et l'esu* I I'enjur© tout ca 1 l ?a pu
3 su 1 fre e lo i 13dgore tu sa i la py
mein la fuction l'a pris et i I'est mort*
ms la fuksjo la pri e i le mor
%Apres nu'la vieille fomme a perju son inari, oTest
apre kla vjsj fom a psrd^y s3 mari se
ta dsire nuand e I 1etait veuve# e s’mettait a genou au
ta zir ko e lete v*v e smete a st;nu o
pied ju lit tous le? soirs oou dsire einne tsite priere. 
pje i^y li tu le swar pu zir en sit prjsr
Pans co"te tsite priere e mandait au Bon Jieu pou la 
do set sit prjsr e mode o bo d 70 pu la
pronne. $ voxilait le Bon Jieu vient la cheoher 
pron e v u l e  1 bo vjs la Jefe
n'imoorte one temps i l 1etait pare* 
nsport ke to i lete pare
£a c'est les parolee qu'e dsieait dans la priere,
sa se 1® parol ke zize do la prjer
"Cher Bon Jieui Jher Bon Jieu; Jiens me cheeher* Ote
per bo d.̂ 0 fsr bo I30 vje m .fe.fe °t
mon en deyore ju truoas. J'peux pu resistor iei mon 
mo o dejor d traka p̂ 0 py reziste isi m3
tout soulo. J fvoux alier avec mon mari#"
tu s^l 3V0 ale avsk mo mari
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Einne nomme qui passait devant la port© le soir
sn nom ki pase dovo la port la swar
en Tenant de eon nouvrage l'attonju msnder an Bon Jieu
o vno da so nuvra^ latod?;y mode o bo
pou la pronne. I s ’eet mis dans l'idee de pronne ein
pu la proa i se mi do lide da pron s
nechelle et la mette oonte la rauraille de la maieon pou
nejsl e la met kot la m^raj dla mezo pu
grinder su le taupe avec ein c&st$te. I voulait §te su
grspe sy 1 top avsk s kastst i vule st sy
la couvertchure avec son castete tout pare pou quand la 
la kuvefctj*{?jr avsk so kastet tu pare pu ko la
veuve aurait commence a prier le Bon Jieu.
v®v ore komose a prje 1 bSds;#
Sn ef f e t t le soir i l ’a tchenu a sa promesse et
o efe 1 swar i la v-Jny a sa protnss e
i 1 ' etait tout pare pou r'unnd la veuve a commence*
i lete tu pare pu ko la vngv a komose
J l  e u .
L& vieille fo"’ e a uorreonce a prier, ’’Cher Bon 
la vj ej fom a komose a prje /er oo
: h o r  o.i ' .1 eu I 7 i en s me oh eohor. Ote mon on
d 70 Jsr Do d 7 0 vjs m j ’ej'e ot m 3 o
d ey o r s *u t ra o h  r •,T 
dejor d^y traka
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Le bougue s'enturpris de defoncer la
l o  bu0 sotorpri da- defose la
oouvertchure en fa leant voler les meraine a grand coup 
kuvsrt p0 r o fezo vole le mere a ar5 ku
de east^te*
da- kastst
La veuve attonju et l'epouvante l'a pris.
la v^v atodsjy sa e lepuvot la pri
£ l'a commence a heler a haute voix, nViens pae, Cher
e la komSse a hele a hot vwa vje pa J*sr
Bon Jieut viens pasi Chu pas tout ta fait pare pou aller




ItS b a l
lo b al
(ja s’trouv&it le beau soir de Mardsi Gras et
sa struve la bo swar do marzi qra e
♦
tout le monne etait apres passer pou se ronne au bal.
tu 1 mon ete apre pase pu s r5n o bal
IT&vait tout sorte de monne qui passait. Navait an* etait
nave tu sort do mon ki pase nave kete
habille comme des zalimaux, d*antes etaient faro comme
abije kora de zalimo dot ete faro kora
dee orinces. Lee wag-ines et lee chare, ehse pas equel
ie pres le wagin e le j*ar J*se pa eksl
on* etait plus dru. Qa sarsemble comrae si c 1etait le
kete pi 5 dry sa sarsoble kom si sete 1
plus pros bal de I'annee*
ply pro bal dins
Cira cent tonnerre ru boute d'ein e pointe fore 
so so toner o but dsn pwgt fore
dars lee bole navait einne tsite fill e farouche. $ navait 
do le bwa nave sn sit fi.i faru I* e nave
,1a~ein te an bnl. fait ce solr la e la mande a son
7ora? te o bal sa fe s swar la e la mode a so
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popa pou la quitter aller an bal avec sin certain jeune 
popa pu ia kite ale o bill avsk e ssrts 7®n
bougua*
buav
Son popa a dsit, ”Va ma fill© pasque ta jamein
so popa & zi va ma fij pasko ta ^ome
te env&nt. ’1 
te 6vo
"Merci pap," repond la fill©, "J'Ta me parer dansmsrsi pap repo la fij ^va m pare d3
mon meillenr linge et aller avec Francois*1’
m 3 mejoer Is* e ale avsk froswa
A sept heure ju soir Franco!b a rive pou la fills*
a sst aer d ̂ y swar froswa a rive pu la fij
Francois mande, "Te pare?”
froswa mon $e pare
"Ouieil, allons asseteure," dsit la fille*
wsj al 5 astcer zi la fij
I zont parts! en bogey et qu&nd i zont a rive au 
i z3 parti 3 bope e ko i zo a rive a
bal e la vu tout le monne etait la* T.a sail© etait borrs 
bal o la vy tu 1 mon ete la la sal ete bore
de monne* X naira it qn* areemble a de© Creuchequinee* La
do mon i nave karsoble a de kr^rkin la
tsite fille etait ©flarouche quand e la rn tout c©
sit fij ete efarufe ko e la vy tu s
monne ensemble habille dans toutes ©ortee d ’habits*
mon o sob abije do tu sort dabi
Le nmeicien etait ein joueur vioion* I I 1etait
lo myzisje et s ôer vjol3 i lete
aerie 8 n ein teit platte-form dans ein coin de la sail©*
asi sy s si platform do s kwe dla sal
I la commence a mette eon violon d'&ccord* Pie la 1 la
i la komose a mst so vjolo dakor pi la i la
commence a Jouer* In raSme temps i zont tout commence a
komose a zvte 3 m®m to i zo tu komose a
danger* Chacun a trape ©on padna et danse*
dose fakoe a trape so padna e dose
La tsite fill© etait aprea guettor tout §a. La
l a s i t  fij ete apre oete tu sa la
pear la pris* $ la pris la corse oote eon popa et ea
o^r la pri e la pri la kors kote s3popa e sa
moman* Francoie g'est pae Bur ©merit apor^u.
momo fr3swa se pa sormS apsrsy
Son popa dsit, "Oui na ma fille, t rest la si
s3 popa 7,i ki na ma fij te la si
bonne heure? Convrient ta aimein le bal?”
bon oer komo ta sms 1 bal
TTPute bal pou anon pap,1’ e dsit*
pyt bal pu mo pap e z im
"Coffaire?" i dsit*
kofer i zi,
"Bin nomme etait aseis dans ein ooin et i la pris
s com ete asi do s kwe e i la pri
ein tsit bebe et la mis su see genoux. Apres 9a i la
e si bebe e l a  mi sy se qnu apre s a i l a
tordjn les oreilles pon tout 9a i vale. T Taurait ju
t,rd^y le zorej pu tu sa i vale tore d^y
l ’atonne crier* Pas satsisfait de 9a i la nris ein baton
laton krje pa sasisfe d sa i la pri s bato
et 1 la commence a froter su son rente* Le pauve tsit
e i la Komose a frote sy so vot lo pov gi
bebe pouesait les haute oris. Tandsisque l'homme faisait
oeoe puse le bo kri tojisko 13m feze
9a avec le tsit bebe tout le monne s'atrape et i zont
sa avsk lo si bebe tu 1 m3n satrape e i z o
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commence a s'batte. Mon j'ai eohappe* J'etait fiere
komose a s bat mo ej*ape 3ete
j’ai sorts! olaire. J ’voulais pas d'&to dans la 
sorsi kler ^vule pa dst d5 la
bataille," dsit la fille a son popa* 





abobinabe kabobinab) abominable 
yaile r&ide cslrsd) mouche dee sable© - English,
sand fly
alimaux calinio> animaux 
' appronne capron> apprenclre 
argardant cafcgario) regardant
argoter cargote> trebucher, faire un faux pas -
English, stumble
 ̂argot c arqoj pied.
arien c&rjs) rient de rien
""arjuanne (ar^uonj rejoindre 
%a e ? e c as) a ce
aeseteur c astaer> a cel heure, maintenant 
asoir casv<ar> ce soir 
^atonne caton? entendre 
atton'u caxod^y) enteridu
aulieur colj'BD plutdt, au lieu de
auras (Or0L) pres de
sventchure <av5t|’̂ re> nventure - English, in a
terrible mess
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av.ar c awarj avoir
B
balance cbalos) le reete, restant 
batchu battu
b̂̂ jgifer c b e fe > piocber, becnneter
becquer <beke> beenueter 
bosonne (bezonj besoin
bin (be> bien
bldtes cblst> espece de marte - Flnglish, mink 
bogey cboqe) boghei, sort© de voiture legere a un
oheval
bois (bwa) arbcs
bord (bon cote, rivage, flanc
borre (bore) plein de
bore (bore) bourer
boster cboste> orever, ecleter
bouconnein (bukons) fumee, bouoane
bouooup cbuku) beaucoup de
bougue homme
boul-aille cbul aj> lamp©, fanal, lnmpe de t£te 
boutte tbut; bout
bringuer (brsgej trainer lea chemlno, rOder, vagnbonder 
brousre-poil cbruspwal) mauveise humeur, mochant
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brulos c brylco moucherone - English, gnats
brule a platte cbryle a plat) fatigue a la mort, Stre
extenue
C
<ga c sa) ils, elles, on
cagoutte ckagwst) t§te
caisse ekes* botte
calooueine c k a l o k e m  tete
cam§rae ckaa)Em> auand m@me
canassiere fkanasjer) earnr.ppiere
earculer ckarkyle> calculer
oasse fait (sas fe> se fait, alors
casseborgo (kaiborqoj caeseborgau
cspt@te ckastst) hachette
e'eet ta deire CSe ta zir> o'eet a dire
ohac- e c fa ry ch>teeV' J
chicher c j*aj»e> ohasf er 
chare ( Jar) automobile
oh ,Ion c j*al5 ) c* not, bateau e fond plat 
chaouie ( |*awi) raton, quadruped© particulier a




chenals <jnal> chen&ls, canal
choge cj*0 7) chose
chu c ry> je suis
cimitiere <simitjsD cimetiere
Claire cklsr> olair, brillant
coffaire <kofer> a ouoi faire, pourouoi
oompronne ckopron) comprennre





coouinte ckoket> coquin de
copale ckopal) nyssa, gomme couale, tupelo- "Rnglish,
gum tree
coude < kud> coudre
couletckule) orinue, petite anse ou baie 
couvertctaure c kuvsrt J*2rr) toit, couverture 
cra^ne ckrak) fente, defaut, oraque - English, crack 
creucheouinee (kr^/kin) dee hommee masques 
cype c sip> cypres




demanoher cdemo/e> bombarder, rapidement
des&bonte cdeabute> decourage, desappointe
descenju <des5i^y> deroendu
depn cdepy> depuls
dejrors c dej or) dehors
donnein cdons> donner, donnait
dru cdry> dru - English, thiok
dsici czisi) d floi
dsire c zir> dire 
dsit czi) dit 
deie&ient czize> disaient 




ecore <ekor> bord rivage
ein ts) x m
einne csn> une
elans celo> xm pen, un moment
emaginein ceaitt̂ ins) imaginer
en bae <3 t)a> su-dersous, le long
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enbroche cobrofej accrocher, agr&fer, prondre a
1 *ham©9 on
enjurer <Sd^yrej endurer
en l*air c 5 ier> en haute
enmancher como/e) §tr© pris, ooller - English, in a
devil of a fix 
enmendin comns? amener, apporter 
e$pater <opate> appfiter, amoroer
ensoue Cosu> s'11 de^rous
enturpris cot^rpri) entrepris 
entention <otosj3) attention 
envaler covale> avaler
envance covose> avanoe
envant (5 v5 ) avant 
eon ( e u > ou
equel cekslj lequel, laquel
erlingu© cirlsge> elinguet - English, tall, loose jointed
person
eronce <eros> ronces, broussailles
esperant ceepero) ©n attendant
estrogot c estroqo) astrogot - English, dumb
et etout ce etu) ©t aussi
$te (et) dtre
§te au cent coup cet o s3 ku^raoaSE© . English, worried 
etout c etu> aussi
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etchmdsier <etfyzje) etudier 
exan cekzo> par exemple 
expirmenter cekspirmots) experimenter 
esotes cesot) eux# les autres
F
falaya cfalaga) vaut rien
faro c faro> fardee - English, dreet ed up
fer-blanc cfsrolS) seau, b&quet
fomrae (fo®) femme
fonjn cfoi^y) fondu, courir rapidement
forche cfor/> fourche
forer cfore> mettre, placer
forre frfore> fourre - KngliBh, thicket, brake
forte ci'ort) fecond, riche
foutehu cfutfy) foutn
faction cf'yksjo> pneumonie - Snglish, pneumonia
fumein <fymg> fumer
fumien <fymgs) f^naier, fertiliser
G
ga < ga> regard©
galope cgalop> galop©r, courir par saut et par bonds
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gazette cgazet> ditente (d'arra a feu)
gigoter c marcher
ginbler cgsble> Jouer (pour de I'argent)
grajuer <grad^ywe) graduer - English, graduate
grinper Cgrspe> grimper
grognien cgronjg) grogner, gronder
grouillons plein de
m
habitehude cabitryi> habitude, coutume 
habitchue cabitpwe> habitue1/
bale chal) courir, tirer
haler <hale> courir, tirer
heler chele> crier, hurler, poueser dee oris de terreur
I
imbete c ebetej imbecile
injuauer csi*yice) elever, instruire
injucation csd^ykasj3> education, instruction
J
Jabe cdt̂at)> uiable 
jam©in c^5me> Jamais
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janbalaya cd^obalaja) English, jambalaya 
jeux c d ̂ 0 ) T>ieux
job© cd^ob) ouvrage, besogne - English, job
jomoment c dsomSmo) du moment





lettonne clstlon> English, let alone
l vherbe a troux c l e r b  a truj English, weeds found in
water holes
li < X i > lui
lingedsz) linge, costume, complet 
lingue ( 1 1 q ) ligne
loutes clut> loutres, genre de ouaarupedes digitigrades
carnivores et 
aouatiques - English, 
otter
M




mare <mare> lier, amarrer
marron cmaro> sauvage, barb&re, farouche
mastauques cmastok) faucon - English, mosquito hawk
mein cms> mais
a©rains cmers) eohandole, bardeaux 
mette <mst> mettre 
aette d'aooord anst iakor> acoorder 
midst cjiizi) midi
misteques cmistsk) erreur, mal compris - English,
mistake
moisette? <aiwazst) English, small mosquito hawk
moman cmomo> mere, mama
mon (3io) moi




morette <moret> mortel, fatal, meurtrier
moustsiques cmusSik) moustiques, rnaringouin 
morodant Cniorod5) English, horse running away








&0BO6 ( no®) hOOUS6
no nun ein c nomg> nommer
nouvrage <■ n uvra^> ouvrage
H U  cnyj ni 
0
oeopean <okopo> eopeaii, eclat, ecaille 
onve tovej avaient, i zonve, ils avaient
P
padna <palna> partenaire, associe, societaire 
p a g a i l l e  tpaaaj> rame, pagaia
par <p»r*5 vnrE, par 1c cin^ heures, vers les cinq heures
p a r e  < P a P 5 > p r S t
parer cpare> preparer
p&rtsl cparsi) parti
p a s a u e  cpask3> parce que
patche cpet f> piece, morceau - English, patdh
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perju cperd^y) perdu 
petite cpetst> peut-dtre 
petsiller cpesje) petiller, araquer 
piasse cpjas> piastre, dollar 
piblio cpibiik) publiqu© 
pitsite (pi sit> petite 
P ito cpito) Pl«tdt 
plainyen cplsjS> plaindre 
plu <ply> pluie 
plusse cplysj plus de 
ponju <p5dyy> pendu 
ponne <pon> pondre
popa cpop a? pere, papa
pose (pozej arrdter, se placer
posse epos) poste
pou cpuj pour 
premien <pr3 mjs> premier 
presee <prss> presque 
pron (ppo) prend 
pronne Cpron> prendre 
pu (pyj plus, pouvoir 




oua ckej quel 
qu$que cksk> ouelque chose 
quequenne ckak$n quelou'un 
aui c k i > nue
QUisqui ckiski) qui est aui 
auist ckis> est
quitter < k i t e >  laisser
E
rafales crafal) bouffee de vent, rafules, vent violent
et momentane
ram ore cramor*) rameau
rats de bois craa bwa> sarigue, genre de mammiferes -
English, opossum 
rats musaues cra myskej rats musques, animal particulier
a 1 'Araerique - English, 
muskrats
rentomein crotorns) retourner, revenir 
reewar <raswar> recevoir
ronne cron> rond, arrondi, ciroulaire 
ron trS) rang, rangee
sarsembler c s a r s o m b i e >  se ressembler
semein (sis) se*aer
s ’envenein csovne) s'en venait
s e r a i l l e  f s e r a j )  b r u i t ,  t a p e g e ,  t u m u l t e
/seyer *seje> essayer
SJUS 1# 1 11  C S3! c i t  S )  C 6  IQ E t l Q
sr* c sra> sera
staffs Ire <stafsr> <3«tte affaire 
an csy> sur 
suecuTa (  s y s k a )  jusr-u'a 
finsi ( sys )  juste
sw&sir ( swazirj clioisir
T
tainque < t s k >  cit erne, reservoir d'eau de pluie
English, tank
talle <tol> taillis, touffe, fourre, buisson
taleure (taixn tout a I'heure, plus tard
tandsieou’un c tozisk^j tandie qufun pendant que
t a n q u i t e  c t o k i t )  a u t a n t  q u ' i l  e e  p e u t
taupe (too) toit couverture - English, top
tchenait <tj*ns> tenait
tchienne la tien
tohenu ct fny> term
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t ohenein c t/ne > t ens it
tchu <tj*y> tu
tohuer <tfwe> tuer 
te (te> ete
tope ctop> toit convertor e
tore (torj tour
toujores (tu^on ton .Jours 
trainetn ctrsnso trainer
trompe <trop> huraide, mouille, dtre trempe
tsirer csire> tirer
tsit c si) petit
tsite jsit? ■ petite
V
vance (vose) avanee 
vive cviv) vivre
voyer cvoje> envoyer
voyage cvoje^o grande nuantite porteo, fardeau -
English, load, burden
V
vaglnee cwaqirn wagon, voiture a quatre roues 
wayait (Waie) voyait 
war cwar> voir
zalimaux czalimo> antmaxuc 
sen c z5) en9 un peu 
sess&ye czessj> essay© 
soeufe $ zaei‘ > oeufs
In doing Justice to those who have contributed,
I shall give their names and the contributions made by 
each* The t^les were <*11 related by old people, and they 
have learned them from tboir ancestors. These imaginary 
and exaggerated tales have come down to us from 
generation to generation v 1th very little alterations# We 
might call them the unadulterated tales of our forefathers.
The list of contributors and their contributions 
are as follows: Mr. Lawrence.Berthelot, "Caranoro et 
IKangeur de Poule", "Le lifilo Linne"; Mr. Wall me Leader,
"Le Pr§te M*lin", "L* Vieille Veuve", "Le Bal", "Le Grand 
Ch*eheur"; Mrs. J. ‘ . Loupe, "Les TTois"; Mr. Joseoh L. 
Loupe, " Le Lait","Les Cocommes", "L'oeuf Mulet", "La 
Fonme Chiche"; Mr. J. a . Burne, "Tartarin de la CtHe 
Franqaise", "T#te Jure", "L’injucation"; Mr. Saustaine 
Fontenot, "Le Pr^eheur","Les Ch.cheurs au Plat"•
AUTOBIOGRAPHY
Sylvain Robert Loupe was born in Y'hite Hall, 
Livingston Parish, Louisiana, April 29, 1907. He 
received his elementary education in Maurepss High 
School, and then completed his high school work in 
Ponohat^ula High School, graduating May 26, 1926# He 
entered Louisiana State University in 1926, and received 
the Bachelor of Arts degree in June 1930.
In the summer of 1930 he graduated from the 
Infantry and Anti-aircraft Rifle School at Gamp Perry, 
Ohio.
He began his teaching career in Central ISspana, 
Cuba, where he taught for one ;ear.
He matriculated in the Graduate School of 
Louisiana G ate University in Sop'ember 1931. He is now 
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